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０．はじめに
中世英語散文とワードペアと呼ばれる表現の関係については、ワードペア研究における第一人者と
も言うべき Inna Koskenniemi の、比較的新しい論文の冒頭において端的に表現されている。
The use of repetitive word pairs, or binomials, of the type joy and bliss, strong and mighty, is a well-









The acoustic, structural and semantic functions of repetitive word pairs vary with the literary
genre, with the writer’s style and with the quality of the vocabulary at work; furthermore,

























The Cloud of Unknowing（Cloud）
The Book of Privy Counselling（PC）
The Showings of Julian of Norwich（Julian）
The Book of Margery Kempe（Margery）






















221 bodily and goostly
533 bodily and goostly
563 bodili and goostly
604 bodily and goostly
950-951 bodely besines and goostly
1759 bodily and goostly
Cloud において and によって結び付けられているものは以上の６例だが、この他に neither . . . ne . . .
によるもの４例、or によるもの（“whether . . . or . . .”,“outher . . . or . . .”を含む）が19例など、様々
な形で結び付けられており、以下はそうした例の１部である。PC、Julian、Sacramento にも用例があ
る。
401 neither bodily ne goostly
429-430 whether . . . bodily creatures or goostly
582-583 bodily or goostly
1331-1332 outher bodily or goostly
145-146 bothe with body and with soule
748-749 bothe body and soule
1459 the body and the soule
1487 in body and in soule
1495 in body and in soule
1579 in body and soule
1596 in body and in soule
1688-1689 with body and with soule
1690 bothe in body and in soule
1802 of body and of soule
2044 The body and the soule
2073 in body and in soule
2453 in body and in soule




161 as wel in body as in soule
1493 as wele in body as in soule
1631 as wel in body as in soule
1874-1875 as wele in body as in soule
Cloud 以外のテキストでは、Sacramento に３例（164rL12, 169vR26, 170rL24-25）、また Julian では多
くのテキストで見られるものとは逆の語順のもの（soule and body, 11/34）などを確認することができた。
なお、このようなペアに共通する性質を持つ表現として、FLESH & BLOOD も挙げることができる
かもしれない。現代英語においても見受けられるこのペアは、例えば Sacramento においては157vL11-
12など８例が用いられているほか、Julian でも見られるものである。しかし Cloud においてはそのペア
の例を見つけることはできなかった。なお Cloud で flesh に関連する語（fleschly）がペアとして用いら
れている例をいくつか挙げてみると、
1592 fleschly and bodily
1597 fleschly and bodily counforte
1599 for goostly blyndnes and for fleschly chaufyng
1771 bodely and fleschly
など、“bodily”や“goostly”といった語句とのペアが見られ、Cloud ではむしろ前述のペア（BODILY
& GHOSTLY）との関連性が高いとも受け取れる。
604 quik and dede
Cloud ではこの１例のみだが、Margery では34/1, 39/15, 67/33, 253/24の４例が、また Sacramento に
も166vR22-23に１例と、幅広く使用されているペアである。
544-545 to this I answere and sey that . . . 
1154-1155 then I answere thee, and I sey that . . . 
1480 than I answere thee and sey : ". . . "
1545-1546 Bot to this I answere thee, and I sey that . . . 
2108 And to this wil I answere thee so febely as I kan, and sey :
2383-2384 And to thees men wol I answere as febely as I kan, and sey that . . . 
※1480、2108の２例が直接話法の文を導いている（これについては後述）。
Cloud 以外のテキストにおいても、
Julian 100/1-2 answeryd . . . and seyde these wordes, . . . 





まだサンプルが少ないために印象の域を出ないものだが、上記 ANSWER & SAY の例などからは、
















147 bothe good and ivel
上の例のように and によって結び付けられているものが６例、さらに or や ne などによるものが６
例ある。
（または ）
640-641 men and wommen
486 man or womman
and による５例はいずれも複数形だが、対する or による14例は、537-538での１例を除く13例すべて
が単数形であった。その点も含めて「固定されて」結び付いている面もあるのではないかと推測され、
特に慣用句的な性質を示す表現と言えるだろう。
Margery 40/3-4 cher & contenawns
Margery のみ、全12例。
上に挙げたものに加えて、例えば Malkiel が現代英語に関して“irreversible binomials”として挙げ
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the windowes and the dore（268），metes and drinkes（665），inner and utter（1890），
ete & drink（PC 147/18-19），nygth & day または day & nygth（Margery 7/27, 8/7-8, Cloud にも），













Koskenniemi（1975）では、dalyawns & communycacyon, spech & dalyawns といったMargery に固有のペア
について、以下のような考察がある。
Some word combinations relating to mystical experiences are almost uniquely employed in
The Book of Margery Kempe. An example is the noun dalyawns, which appears in the meaning
‘spiritual dialogue with God’and often forms a word pair with such near-synonyms as speech























Yamaguchi は、ワードペアで同意語が結び付けられていることに関して、“Synonyms may be






165-166 the comoun doctrine and counsel of Holi Chirche
1957-1958 the comoun doctrine and the counsel of Holy Chirche
これらは「同意語」ではないが、両者は一致するものとして、教化などを目的にあえて結び付けら
れた語句であると考えられる。なお同様の言い回しは他のテキストにも見られる。
Julian 6/6 the grace of God and teeching of holie church
Sacramento 167vL5-7 to trewe bileue & to the doctrine of holy chirche
また以下の例に見られるように、極めて重要な語句が and によって結び付けられる表現が見られる。
これらは各々の語というより、それが指し示すものが１つであることを強く感じさせるものである。
257 King of kynges and Lorde of lordes
369-370 bi His Godheed and His Manheed togeders




















670-671 gilty and combrid with any soche synnes
680 stonde and not falle
1274-1275 withholden, and not withdrawen
1640-1641 folily and lackyng kyndly discrecion
1802 woodnes and no wisdom
2054-2055 on hors and not on fote, and paraventure it is in going and not stondyng
2470 hanging and not fully declarid








































718 the filthe, the wrecchidnes, and the freelte of man
・語句と語句
363-364 habundaunce of freelte and slownes of sperite
・１語と２語




730 sodenly and parfitely lost and forgetyn alle wetyng and felyng of his beyng
これは３組のペアが組み合わされているものだが、それぞれのペアは品詞や語尾など、比較的容易に







1261 His grete grace and His grete curtesye














   6　
●３語以上の単語が列挙された表現
・４語からなる表現
1698 alle other counfortes, sounes, and gladnes, and swetnes
これは４語がほぼ並列して列挙されている表現のようにも見える。これら４語のうち、特に comfort,
sound, sweetness については、Cloud の中では別の組み合わせ方によっても用いられている。
・３語からなる表現
149 sounes, counfortes, and swetnes
1708 counfortes and sounes and swetnes
上は sound, comfort, sweetness の３語からなる表現である。さらに、こうした表現の構成要素であ
る各語に関して詳しく調べてみると、そのうちの２語、sound と sweetness、comfort と sweetness の
２組の組み合わせからなるペアの例を、３語以上の表現の前後の箇所で見ることができる。
146-147 sounes and swetnes




















各テキストにおいては、例えば Cloud 604 のように、連続して複数のペアが見られる箇所も多い。
604 bodily and goostly, quik and dede






The rhetorical types of repetition . . . also provide balance and rhythm: . . . （p.134）
Balanced words, phrases, and sentences; antithesis, pairs and series ― all mingle freely in






1493-1494 a ful greet restfulnes, and a ful hole and a clene disposicion, as wele in body as in soule
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これについては、ワードペアという観点からすると頻出すると言える body, soul（ここでは and や or
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